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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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ﻣﻠﺨﺺ
هﺪﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌ ﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻟ ﺪى ﻋﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﻞ اﻷردن ،ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ  ٤٥٧ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ .أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن
ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ آ ﺎن ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﺑﻌ ﺎد ﺑﺪرﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة
واﻷﺧﻮات ﻓﻜﺎن ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﺟﺪاً ،آﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن هﻨﺎك ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ
ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،إذ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ هﻨﺎك ﻓﺮق دال ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .وﺗﺒﻴﻦ أﻳﻀًﺎ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﺸ ﺎؤم .وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺑﻌ ﺎد ﻣﻘﻴ ﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻷﺑﻌ ﺎد اﻟﻤﺘﻨﺒﺌ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟ ﺬآﻮر
ه ﻲُ :ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي ،و ُﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات وﻳﻠﻴ ﻪ ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل؛ وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ
ﻟﻺﻧﺎث ،ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲُ :ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل وﺑُﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات .أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،أﺷ ﺎرت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ إﻟ ﻰ أن
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺔ ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر هﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲُ :ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل ،و ُﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي وﻳﻠﻴﻪ ُﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات وﻳﻠﻴﻪ ﺑُﻌﺪ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث ،ﻓﻘﺪ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲُ :ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي ،و ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺑُﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴ ﺔ :اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ؛ اﻟﺘﻔ ﺎؤل؛ اﻟﺘﺸ ﺎؤم؛ اﻟﻔ ﺮوق اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ؛ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
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Abstract
This study aimed at searching for the brotherly relationships as
predictors of optimism and pessimism among a sample of 457 Secondary
students. The results of the study showed that the level of brotherly
relationship for all dimensions had a high score, whereas the scale of the
relationships between brothers and sisters was at a very high score.
Results indicated that there were statistically significant differences
between the genders in the dimensions of scale brotherly relationships
except the future concerns if there is no significant difference between
the genders. It also shows the presence of statistically significant
differences between the genders on the optimism scale in favor of
females, while there are no statistically significant differences between
the genders on a scale of pessimism. With the respect to the dimensions
of scale brotherly relationships predicted with optimism, it was found
that the predictive brotherly relationships dimensions for males were:
Parental bias dimension, relationships between brothers and sister’s
dimension, and acceptance dimension. For females, the predictive
dimensions were: Acceptance dimension and relationships between
brothers and sisters dimension. With the regard to the dimensions of
scale brotherly relationships predicted with the pessimism, it was found
that the predictive dimensions for males were: Acceptance dimension,
parental bias dimension and relationships between brothers and sisters
dimension and future concerns dimension. For females, the predictive
dimensions were: parental bias dimension, and future concerns
dimension, and responsibility dimension.
Key words: Brotherly Relationships; Optimism; Pessimism;
Secondary Students; Gender Differences.
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺤﻴ ﺎة
 ﺣﻴ ﺚ أدت ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات إﻟ ﻰ أﺣ ﺪاث ﺑﻌ ﺾ،اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
.اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ
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وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﻠﻴﺔ هﺎﻣ ﺔ ورﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻄﻔ ﻞ وﺗﻨﺸ ﺌﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻮﻟ ﺪ ﻳﻘﻀ ﻲ ﺛﻠﺜ ﻲ
ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣ ﻊ واﻟﺪﻳ ﻪ وأﺧﻮﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺖ وﻳﺄﺧ ﺬ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺻ ﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ وﻳﻨﺸ ﺄ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )زﻳ ﺎﻧﻲ .(٢٠٠٥ ،وﺗﻠﻌ ﺐ اﻷﺳ ﺮة دورًا هﺎﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﺘﻨﺸ ﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ إذ ﻳﺘﻠﻘ ﻰ اﻷﺑﻨ ﺎء ﺗ ﺪرﻳﺒﺎﺗﻬﻢ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﺮة ،آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ
اﻷﺑﻨﺎء اﻋﺘﻤﺎدًا آﺒﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴ ﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ،ﻓﻌ ﺪم وﻋ ﻲ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﺑﻨﺎء واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ اﻟﻘﺴﻮة اﻟﺰاﺋﺪة أو اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن
ﻟﻪ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء )ﺑﻴﻮﻣﻲ وﻧﺎﺻﺮ.(٢٠٠٥ ،
ﻻ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺑ ﻴﻦ أﻓﺮاده ﺎ أو ً
ﺛﺎﻧﻴًﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴ ﺮ وداﺋ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ ،آﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اآﺘﺴ ﺎب اﻟﻤﻌ ﺎرف
واﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻘﻴﻢ .إن أﻓﺮاد اﻷﺳﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮات وﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻌ ﺎﻃﻔﻲ واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘ ﺪم ﺑﻬ ﻢ اﻟﻌﻤ ﺮ،
وﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻮاﻟﺪان إﻟ ﻰ ﻗ ﺪرة وآﻔ ﺎح أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻻهﺘﻤ ﺎم
ﻟﻬ ﻢ ،آﻤ ﺎ أن اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة ﺗﺨ ﺬ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر اﻷﺧﻼﻗ ﻲ واﻟﻨﻔﺴ ﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺳﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ ).(Berk, 2000
وﻟﻠﺠﻮ اﻷﺳﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺻﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،وﻣﻮاﻗﻔﻪ،
وﺁراﺋﻪ ،وﻗﻴﻤﻪ ،وﻣﺴﻠﻜﻴﺎﺗﻪ ،آﻤﺎ أن اﻟﺠﻮ اﻷﺳﺮي ﻳﺘﺒﻠﻮر وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺸﺎﻋﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻬﻢ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات،
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻮ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر .ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أرﻳﻜﺴﻮن أن ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻔﺮد ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺟﻮ داﻓﺊ وﺁﻣﻦ ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ) ،(Payne, Bettman & Johnson, 1993وأن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا هﺎﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
اﻷﺳﺮة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ).(Cicirelli, 1994
وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاده ﺎ
وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ،وإن اﻹﻧ ﺎث ه ﻦ أآﺜ ﺮ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﺼ ﺪﻣﺔ اﻟﻄ ﻼق ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ،آﻤ ﺎ أن
أﻓ ﺮاد اﻷﺳ ﺮ ذات اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟﻴ ﺪة ،وأن اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻴﺸ ﻮن ﻣ ﻊ أﻣﻬ ﺎﺗﻬﻢ أآﺜ ﺮ ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﻦ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸ ﻮن ﻣ ﻊ ﺁﺑ ﺎﺋﻬﻢ ،وﻗ ﺪ ﻳﻮاﺟ ﻪ أﻓ ﺮاد اﻷﺳ ﺮ
اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷﺨﺼ ﻴﻦ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ أﻗ ﻞ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد اﻵﺧ ﺮﻳﻦ وﻧﻘ ﺺ ﻓ ﻲ اﻷداء
اﻟﺴﻠﻮآﻲ وﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻵﺑﺎء اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ ).(Berk, 2000; Hammer & Turnover, 1990
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮاﺣﺪ أن أﺑﻨﺎء هﺬﻩ اﻷﺳﺮ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺰﻟﺔ وﻋﺪم
اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺮأي اﻟﺴﻠﺒﻲ،
ﻓﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺷﺮاق واﻟﻨﺠﺎح واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ،وذﻟﻚ ﻷن
هﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت أﻗﻮى ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ) ،(Berk, 1996وأن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٦٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

هﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء ﻋﺪم وﺟﻮد اهﺘﻤﺎم وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،وﺗﻘﻞ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻟﺪﻳﻬﻢ
).(Berk 2000; Papalia & Olds, 1995
آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ
أآﺒﺮ وأﻗﻮى ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺳﺮة ذات اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻷﺧﻮة اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨًﺎ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،وﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺑﻬﻢ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻻهﺘﻤﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .إن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺞ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻜﻔﺎءة ) .(Berk, 2000أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ
ﻣﻦ زواج ﻓﺘﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺰواج اﻷول ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻷﺑﻨﺎء
ﻣﻦ اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وهﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء
).(Berk, 2000; Hammer & Turnover, 1990; Papalia & Olds, 1995
وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ واﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻧﻈ ﺮا
ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻵﺑ ﺎء واﻷﺑﻨ ﺎء ﻣﻬﻨ ﺔ واﺣ ﺪة ،إذ آ ﺎن اﻻﺑ ﻦ ﻳﻤ ﺎرس ﻣﻬﻨ ﺔ أﺑﻴ ﻪ وآ ﺎن ﻳﻌ ﻴﺶ اﻟﻈ ﺮوف
واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻷب ،ﻓﺎﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﻟﻼﺑ ﻦ ﻳﺘﺸ ﺎﺑﻪ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺬي
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻷب ،وأﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺘﻘﺪات وﻗﻴﻢ وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ وﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻻﺑ ﻦ ه ﻲ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬ ﺎ
اﻷب ،ﻟ ﺬا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺎرب آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻷب واﻻﺑ ﻦ وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ
وﺣﻤﻴﻤ ﺔ ) .(Burges, Locke & Thomes, 1971إﻻ أﻧﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪ أن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﺴ ﻠﻄﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ،إذ أن اﻷب ﻳﻔ ﺮض إرادﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﺑﻨ ﻪ وﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺑ ﻦ إﻻ
ﻻ ﺗﻌﺮض إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ واﻟﻤﻘﺎﻃﻌ ﺔ واﻟﻄ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﺖ ،وأن اﻻﺑ ﻦ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻄﻴﻌ ﺎ ﻟﻮاﻟ ﺪﻩ
اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وإ ّ
ﻷﻧﻪ ﻳﻌ ّﺪﻩ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻘﻤﺺ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻳﻄﻴﻌﻪ إﻃﺎﻋﺔ آﻠﻴ ﺔ وﻻ ﻳﻌﺼ ﻲ أواﻣ ﺮﻩ ﻻﺳ ﻴﻤﺎ
وأﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻟﺔ وآﺴﺐ ﻣﻮارد اﻟﻌﻴﺶ ،واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴ ﻪ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﺒﻨﺖ ﺑﺎﻷب واﻷم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة )اﻟﻮردي.(١٩٦٥ ،
ﻟﻘ ﺪ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺘﺤﻀ ﺮ ﻋﻠ ﻰ إﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴ ﺮ ﻧﺴ ﺒﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻂ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻷخ اﻷﺻ ﻐﺮ ﺗﺠ ﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ أﺧﻴ ﻪ اﻷآﺒ ﺮ داﺧ ﻞ ﻧﺴ ﻖ
اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،ﻓﻘ ﺪت اﻟﻄﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ
داﺧﻞ ﻧﺴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ )ﺷﻜﺮي .(١٩٩٨ ،آﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﺗ ﺰداد ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ
وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،وأن اﻹﻧﺎث أآﺜﺮ ﻋﺮﺿ ًﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر )ﺣﻄ ﺐ وﻣﻜ ﻲ،
.(١٩٨١
إذ إن اﻷﺑﻨﺎء آﺎﻧﻮا ﻣﺘﺴﻠﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺑﻨ ﺎء اﻟﻜﺒ ﺎر ﺣﻴ ﺚ إن دور اﻻﺑ ﻦ اﻷآﺒ ﺮ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺪور اﻷب ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة وﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻓﺈﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻟﻴﺲ هﻨﺎك اﺧ ﺘﻼط آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺑﻨ ﺎء واﻟﺒﻨ ﺎت ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮة اﻟﻮاﺣ ﺪة أي
ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات ،ﻓﺎﻷﺑﻨ ﺎء آ ﺎﻧﻮا ﻳﺨﺘﻠﻄ ﻮن ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﺑ ﺒﻌﺾ وﻳﻠﻌﺒ ﻮن ﺳ ﻮﻳﺔ واﻟﺒﻨ ﺎت أو
اﻷﺧﻮات ﻳﺨﺘﻠﻄﻦ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ ،ﻓ ﺎﻻﺧﺘﻼط ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺳ ﺮة آ ﺎن ﺑ ﻴﻦ اﻷﺑﻨ ﺎء واﻷب
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺒﻨﺎت واﻷم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى )اﻟﻮردي.(١٩٦٥ ،
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦١

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ اﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ ﻧﺤ ﻮ أﺑﻨ ﺎﺋﻬﻢ إزاء ﺗﺨﻠ ﻴﻬﻢ
ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻤﻨﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد اﻷﺳ ﺮ آﺒﻴ ﺮة
اﻟﺤﺠﻢ ﺧﺎﺻﺔ .إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ و إﺑﺪاء اﻟﺮأي و اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وهﺬا راﺟ ﻊ ﻟﻼﻧﺸ ﻘﺎق اﻟﺒ ﺎرز ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻄﺢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳ ﺔ اﻟ ﺬي
ﻗﻀﻰ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ و اﻟﺴﻠﻮآﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ أداء اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻷدواره ﻢ ﻓ ﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ،و أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ و اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﺑﺮﺿ ﻰ
)اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ.(١٩٩٣ ،
وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﺴ ﺒﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻌﻒ اﻻﺧ ﺘﻼط واﺿ ﻤﺤﻼل اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة
واﻷﺧﻮات ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ أن اﻷﺑﻨﺎء ﻏﻴ ﺮ ﻣﻴ ﺎﻟﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻻﺧ ﺘﻼط واﻟﻠﻌ ﺐ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﻮات
ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻠﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻬ ﻢ ﻳﻤﻴﻠ ﻮن ﻟﻼﺧ ﺘﻼط ﺑﺎﻟ ﺬآﻮر وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻹﻧ ﺎث ،وذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﺒﺐ
وﺟﻮد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨ ﺎت ،ﻓ ﺎﻻﺑﻦ آ ﺎن ﻳ ﺄﻧﻒ أو ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼط ﺑﺄﺧﻴ ﻪ ﻷﻧ ﻪ
آﺎن ﻳﻔﻀﻞ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻷﺧﻮة أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ،ﻟﺬا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺿ ﻌﻴﻔﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺑﻨ ﺎء
واﻟﺒﻨﺎت )اﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻧﻲ .(١٩٨٢ ،وإن ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺑﻨ ﺎء ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻓﺸ ﻞ اﻟﻌﻼﻗﺘ ﻴﻦ ﻣﻌ ﺎ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ واﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﺘﻤﻴﺰ أﺣﺪ اﻹﺧﻮة ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ إﺧﻮاﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو
اﻟﺴﻦ أو ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟ ﻰ ﺣ ﺪوث اﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴ ﻴﺔ وﻣﺸ ﻜﻼت ﺳ ﻮء اﻟﺘﻜﻴ ﻒ )ﺣﻤ ﺰة،
.(١٩٩٦
وﻳﺮآﺰ اﻹرﺷ ﺎد اﻷﺳ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗ ﻪ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗ ﻪ ﻣ ﻊ اﻷﺳ ﺮة وﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗﻌ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ
وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻻﺗﺼ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﺑ ﻴﻦ أﻓﺮاده ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ،
وﺗ ﺮى ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺄن ﻳ ﺘﻢ ﻓﻬ ﻢ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﺮة ،وﻓﻬ ﻢ اﻷﺣ ﺪاث داﺧ ﻞ
اﻷﺳ ﺮة وﺳ ﻠﻮآﺎت اﻷﻓ ﺮاد وﺗﻔ ﺎﻋﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺴ ﺒﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳ ﺔ ،آﻤ ﺎ ﺗُﺮﺟ ﻊ آ ﺎرﻳﻦ ه ﻮرﻧﻲ
) (Karen Horneyأﺳﺒﺎب اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔ ﺮد إﻟ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﺠﻴﺪة )اﻟﻌﺰة .(٢٠٠٠ ،وﻳﺮى ﺑﻮﻳﻦ ) (Bowenﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي ﻣﺘﻌ ﺪد اﻷﺟﻴ ﺎل
إﻟ ﻰ أن ﻣ ﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴ ﻪ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ أﻋ ﺮاض ﻣ ﺎ ه ﻮ إﻻ اﻧﻌﻜ ﺎس ﻟﺘﺠﺴ ﻴﺪات أو ﺗﺸ ﺒﻴﻬﺎت ﻣﺠﺎزﻳ ﺔ ﻟﻨ ﻮع
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ )أﺑﻮ أﺳﻌﺪ.(٢٠٠٨ ،
إن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻴﺌﺔ أﺛﻨ ﺎء ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﻳ ﺄس وﺗﺸ ﺎؤم وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ
اآﺘﺌﺎب ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وأن  %١٠ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر اﻟ ﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷ ﻮا ﻋﻼﻗ ﺎت أﺧﻮﻳ ﺔ ﺳ ﻴﺌﺔ
أﺛﻨﺎء ﻃﻔ ﻮﻟﺘﻬﻢ أﺻ ﻴﺒﻮا ﺑﺤ ﺎﻻت ﻣ ﻦ اﻻآﺘﺌ ﺎب ،وأن ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ اﻟﺠﻴ ﺪة دورًا ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء
ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺴ ﻌﺎدة واﻟﺴ ﺮور )ﻣﻐ ﺎزي،
ﻼ أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻟﺒﻘ ﺎء اﻹﻧﺴ ﺎن وﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ
 .(٢٠١٢ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻋ ﺎﻣ ً
وﺑﺎﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ،آﻤ ﺎ وﻳﺴ ﺎﻋﺪ اﻷﻓ ﺮاد ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬ ﻢ
أه ﺪاﻓﻬﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة وﻃ ﺮق اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮاﺟﻬﻬﻢ ،أﻣ ﺎ اﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻓﻴﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻔ ﺮد
ﻗ ﺪ ﺣﺼ ﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓﻜ ﺎرﻩ ووﺟﻬﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺣ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﺪث ﻟ ﻪ وﻻ ﻳ ﺮى إﻻ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،وهﺬا ﻗ ﺪ ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑ ﺎﻟﻔﺮد أو ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺄه ﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺣ ﺪاث
).(Smith, 1983 & Tiger, 1979
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٦٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

ﻼ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن
وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺮاﻩ ﻣﺴ ﺮورًا ﻣﺘﻔ ﺎﺋ ً
ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺼ ﻮرات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﺣﻲ ﻟ ﻪ ﺑﺤ ﺪوث اﻟﺨﻴ ﺮ .وﻓ ﻲ أﺣﻴ ﺎن أﺧ ﺮى ﺗﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﺰﻋ ﺔ
ﺣ ﺪوث اﻟﺸ ﺮ ﻓﻴﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺎؤم ،وه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻗ ﺪ ﺗﺘﻜ ﺮر ﻓ ﻲ ﻣﻮاﻗ ﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟ ﺪى
اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻤﺔ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل ﻋ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺎ أﻧ ﻪ ﻣﺘﻔ ﺎؤل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻷﻣﻞ وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﺨﻴﺮ داﺋﻤ ﺎ وﻧﻈﺮﺗ ﻪ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ ﻧﻈ ﺮة ﺗﻔﺎؤﻟﻴ ﺔ ،وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ
اﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻓﺄﻧ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺴ ﻤﺔ اﻟﺘﻔ ﺎؤل ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻧ ﺮى أﺧ ﺮ ﻣﻠ ﻲء
ﺑﺎﻟﻴﺄس واﻟﺤﺰن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﺸﺮ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ أي ﻟﺤﻈ ﺔ وﻳﻌﺘﻘ ﺪ أن ﻣ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ ﺑ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ ه ﻮ ﺳ ﻲء
وﻣﻈﻠﻢ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻈﺮة ﺗﺸﺎؤﻣﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺎت ﺗﺸ ﻴﺮ اﻟ ﻰ إﻧ ﻪ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺳ ﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺎؤم .ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ هﻲ ﺻﻔﺔ أو ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ وﺗﻜ ﻮن ذات ﺛﺒ ﺎت ﻧﺴ ﺒﻲ ،وﻟﻠﺴ ﻤﺔ
ﻼ ﻧﻼﺣ ﻆ آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
ﻣﺆﺷ ﺮات ﻧﻮﻋﻴ ﺔ ﺻ ﻐﺮى ﻋﺪﻳ ﺪة ﺗ ﺪل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻓﻔ ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨ ﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﺜ ً
اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺎؤل أو اﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻟ ﺪى ﺑﻌ ﺾ اﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻤﺴ ﻜﻬﻢ ﺑﺄﺷ ﻴﺎء أو
أﻓﻌﺎل ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﻬﺎ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺪون ﻣﺒﺮر ﻋﻠﻤﻲ )اﻷﻧﺼﺎري.(١٩٩٨ ،
واﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﺳ ﻤﺘﺎن ﻟﻬﻤ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻮك اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ أن ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺴ ﻤﺘﻴﻦ ﺗﺸ ﻜﻼن ﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺤ ﻴﻂ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺘﻲ ﺑﺪورهﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮآﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻷﻧﺼﺎري.(١٩٩٨ ،
وﻗ ﺪ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺒﻴﻨﻮول ) (Aspinwall, 2001ﺛﻼﺛ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻴﺎت ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻔ ﺎﺋﻠﻴﻦ ه ﻲ:
 .١اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ واﻷﺣ ﺪاث اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ وﻧﺠ ﺎح أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺋﻤﻴﻦ .٢ .ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ
اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﻤﺮوﻧ ﺔ أآﺒ ﺮ .٣ .ﻳﺨﺘﻠﻔ ﻮا ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرات ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ )ﺑﺎﻟﺒﻴﺪ.(٢٠٠٩ ،
ﻓﻴﺮى ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺄن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ﺑﺴﻠﺴ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺨﻤﺴ ﺔ
ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ( ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ هﻤ ﺎ
اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ اﻟﻔﻤﻴ ﺔ ذات اﻹﺷ ﺒﺎع اﻟﺰاﺋ ﺪ )اﻷآ ﻞ واﻟﺸ ﺮب( واﻟﺘ ﻲ ﺗ َﻜ ﻮن ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﺨﺺ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ،ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻊ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘ ﻪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻔ ﺮط ﺳ ﻴﻜﻮن ﻋﺮﺿ ﻪ ﻟﻠﺘﻔ ﺎؤل اﻟﻤﻔ ﺮط واﻻﻋﺘﻤ ﺎد
ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ،أﻣ ﺎ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ اﻟﻔﻤﻴ ﺔ ذات اﻟﻠ ﺬة اﻟﻔﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺒﻄ ﺔ ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺴ ﻠﻮك
ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،إذ إﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺴ ﻠﻮك ﻳﻤﻴ ﻞ داﺋﻤ ًﺎ إﻟ ﻰ إﺛ ﺎرة اﻟﺠ ﺪل
واﻟﺨﻼف واﻟﻜﺮﻩ واﻟﻌﺪاء أي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم )ﻋﺮﻓﺎت.(٢٠٠٩ ،
أﻣﺎ أﻳﺰﻧﻚ ) (١٩٦٠وﺟﻴﻠﻔﻮرد ) (١٩٥٢وآﺎﺗﻞ ) ،(١٩٦٦ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻔﻮا اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ )اﻟﻮﺟ ﺪان ،اﻟﻤ ﺰاج ،اﻟﻄﺒ ﺎع(،
ﻓﺎﻟﻨﻤﻂ اﻻﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺼﺎﺑﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺸﺎؤم )اﻷﻧﺼﺎري.(١٩٩٨ ،
وﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺪور اﻟﻔﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻔ ﺮد )اﻟﻠﻐ ﺔ واﻟﻌ ﺎدات واﻟﻘ ﻴﻢ
واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ،وهﺬﻩ ﺑﺪورهﺎ ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺴ ﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴ ﺔ أو اﻟﺘﺸ ﺎؤﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮد ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،آ ﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴ ﺎرة ﻣﻨﻬ ﺎ
ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓﻬ ﻮ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻴ ﻞ إﻟ ﻰ
واﻟﺤﺰﻳﻨ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﺟ ﺄة اﻟﺴ ﺎرة ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻮﻟ ﺪ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ وأﻣ ً
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٣

ﻻ إﻟ ﻰ
اﻟﺘﻔﺎؤل ،أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺒ ﺎط واﻟﻴ ﺄس وﺗﺠﻌ ﻞ ﻣﻨ ﻪ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣﻴ ﺎ ً
اﻟﺘﺸﺎؤم )اﻷﻧﺼﺎري.(١٩٩٨ ،
آﻤﺎ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ،وﺑﺎﻷﺧﺺ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﻼﺣ ﻆ ذﻟ ﻚ واﺿ ﺤًﺎ ﻓﺎﻟ ﺬآﻮر ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻣﺠ ﺎل آﺒﻴ ﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ
أراﺋﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻷﻣﻞ واﻟﺘﻔﺎؤل ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﻔ ﺮص أآﺒ ﺮ
ﻣﻤﺎ ﻟﻺﻧﺎث ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ )اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻤﻬﻨ ﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ،اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺰوﺟ ﺔ( ،أﻣ ﺎ اﻹﻧ ﺎث ﻓ ﺎﻟﻔﺮص ﻟ ﺪﻳﻬﻦ أﻗ ﻞ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻟﻠ ﺬآﻮر وﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﻓ ﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻸﻋ ﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻹﻧ ﺎث ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻳﻬﻦ ﺗﻔ ﺎؤل.
ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻪ اﻷﺛ ﺮ اﻟﻔﻌ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻟﻠﻔ ﺮد،
ﻓﻤﺜﻼ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻀ ﻄﻬﺪ واﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺬﻳﺐ واﻟﺘﺸ ﺮد ،آﺼ ﺎﺣﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ اﻟﻘ ﺎدرﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،واﻷﺷ ﺨﺎص ﻣﺤ ﺪودي اﻟ ﺬآﺎء ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻳﺮة
اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ أﻗ ﺮاﻧﻬﻢ ،وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘ ﺰﻣﺘﻴﻦ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ،ﻣ ﺎذا
ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ هﺆﻻء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ؟ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ أن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻣﺘﺸ ﺎﺋﻤﻴﻦ ،وﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ ه ﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ
اﻷﺷ ﺨﺎص اﻷﺻ ﺤﺎء ،واﻟﻌﻘ ﻼء ،واﻷذآﻴ ﺎء ،وآﺒ ﺎر اﻟﺴ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻬﻢ وﻳﻼﻗ ﻮن
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﺗ ﺰداد اﻟﺜﻘ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮﻧ ﻮا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻣﺘﻔ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة )ﻋﺮﻓ ﺎت،
.(٢٠٠٩
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أﺟ ﺮى آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﻨﺎﻳﺪر و ﻟﻴﺘﺒ ﺰغ ) (Schneider & Leitenberg, 1989دراﺳ ﺔ ﺣ ﻮل
اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم وﺻﻔﺎت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ  ٥٨٣ﻓﺮدًا ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪارس
اﻷﻣﻴﺮآﻴ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ أﻋﻤ ﺎرهﻢ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ  ٩و  ١٣ﻋﺎﻣ ًﺎ .ﺗﻮﺻ ﻠﺖ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻓ ﺮوق داﻟ ﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
وﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ ) (١٩٩٣ه ﺪﻓﺖ إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺮي ﻟﻠﻤﺮاهﻘ ﺎت
وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻦ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ) (٥٠ﻣﺮاهﻘﺔ .ﺣﻴ ﺚ أﻇﻬ ﺮت ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن
هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴ ﻪ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ داﻟ ﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﺳ ﺮة ﻟﻸﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘ ﺔ
)اﻟﺘﻌ ﺎون ،ﺷ ﻴﻮع اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﺗﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت أﺳ ﺮﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ( وﺑ ﻴﻦ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻤﺮاهﻘﺎت .آﻤﺎ أﻇﻬ ﺮت ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ ﻣﻮﺟﺒ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ
اﻷﺳ ﺮة ﻟﻸﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘ ﺔ )اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ،اﻟﺼ ﺮاع ،اﻷﻧﺎﻧﻴ ﺔ( وﻇﻬ ﻮر اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت
اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻓﺮادهﺎ.
ﺑﻴﻨﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ دراﺳ ﺔ وﻧﺘ ﺰل وأﺷ ﻴﺮ ) (Wentzel & Asher, 1995ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﻟﻔﺤ ﺺ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ وواﻟﺪﻳﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨ ـﺔ اﻟﺪراﺳ ـﺔ ﻣ ﻦ ٤٢٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٦٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ .وﻗ ﺪ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ إﻟ ﻰ أن ﺷ ﻌﻮر اﻷﺑﻨ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻟ ﺪي ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻮك
اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ.
وﻗﺎم اﻟﺮوﻣﻲ ) (١٩٩٥ﺑﺪراﺳﺔ أﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺎﻋ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ،
وﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ) (٣٥٥ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ .ﺣﻴ ﺚ أﻇﻬ ﺮت ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام
اﻷﺳﺮة ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳ ﺮﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻷﺳ ﺮي .آﻤ ﺎ أن هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام
اﻷﺳﺮة ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳ ﺮي .وأن أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺸ ﺌﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة.
أﻣ ﺎ دراﺳ ﺔ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ) (١٩٩٦اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ،ﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
) (١٠٢٥ﻣ ﻦ ﻃ ﻼب وﻃﺎﻟﺒ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ،ﺑﺮهﻨ ﺖ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد ﻓ ﺮوق ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬآﻮر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺬآﻮر
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﺒ ﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻤ ﺎدﻩ ) (١٩٩٨اﻟﺘ ﻲ ه ﺪﻓﺖ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم
وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ،ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ) (٢٢٠ﻃﺎﻟﺒ ﺎ وﻃﺎﻟﺒ ﺔ ،ﺣﻴ ﺚ أﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ أن
اﻟﺬآﻮر أآﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) (١٩٩٨اﻟﺘﻲ هﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﻋﻼﻗ ﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺎؤل
واﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ) (٢٣٥ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ .ﺣﻴ ﺚ أﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط دال ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺳﺮﻳﺔ .آﻤﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ داﻟ ﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم وآﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة وﻋﺪد اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات.
ودرس آﻞ ﻣﻦ أوﻟﻴﻔ ﺎ وﺁراﻧ ﺰ ) (Oliva & Arranz, 2005اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة
اﻟﻤﺮاهﻘﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ٥١٣ﻣﺮاهﻘًﺎ .أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن اﻹﻧ ﺎث ﻟ ﺪﻳﻬﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺟﻴ ﺪة
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﻦ أﺧﻮة وواﻟﺪﻳﻦ ورﻓﺎق ،وإن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺬآﻮر ﻣﻊ أﺳﺮهﻢ أو ﻏﻴﺮهﺎ.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﺎرف وﺷﻮﻟﻤﺎن واﻓﻴﺠﺪ ﺳ ﺒﻴﺘﺰ ) Scharf., Shulman & Avigad-Spitz,
 (2005اﻟﺘﻲ هﺪﻓﺖ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﺮاهﻘ ﺔ وﻟ ﺪى اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ،وﺗﻜﻮﻧ ﺖ
اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ) (١١٦ﻣﺮاهﻘ ًﺎ وﺑ ﺎﻟﻎ .أﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ أن اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻳﻘﻀ ﻮن وﻗﺘ ًﺎ أﻗ ﻞ ﻣ ﻊ أﺷ ﻘﺎﺋﻬﻢ
اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﺎدﻟﻮﻧﻬﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وﺷ ﻌﻮر اﻟ ﺪفء وأﻧﻬ ﻢ أآﺜ ﺮ ﻧﻀ ﺠًﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌﻬ ﻢ ،وأن
اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻘﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ.
أﻣ ﺎ دراﺳ ﺔ آ ﻴﻢ وﻣﻜﻬﻴ ﻞ وآﺮوﻳﺘ ﺮ وأوﺳ ﺠﻮود ) & Kim., McHale., Crouter,
 (Osgood, 2007اﻟﺘ ﻲ ﺑﺤﺜ ﺖ اﻟ ﺮواﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ واﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ﺣﺘ ﻰ
اﻟﻤﺮاهﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ) (١٩٧ﻓ ﺮدًا .أﻇﻬ ﺮت ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ أن زﻳ ﺎدة اﻟﺼ ﺮاع
اﻷﺧ ﻮي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻷﻋ ﺮاض اﻻآﺘﺌﺎﺑﻴ ﺔ ،آﻤ ﺎ ارﺗﺒﻄ ﺖ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ
اﻷﺧﻮة إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء ،أﻣﺎ اﻟﺒﻨ ﺎت ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤ ﺔ
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻻآﺘﺌﺎب.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٥

وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ دراﺳﺔ ه ﺎو وآ ﺎروس وأآ ﻮان ) (Howe., Karos & Aquan, 2011ﻧﻮﻋﻴ ﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة وﺗﺼﻮرات اﻷﻣﻬﺎت واﻷﺑﻨ ﺎء واﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ) (٤٠ﻣﺮاهﻘًﺎ و) (٣٢أم .أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن هﻨﺎك ﻣﺸﺎآﻞ ﻓﻲ دفء
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺻﺮاﻋًﺎ أو ﺗﻨﺎﺣﺮًا وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮرات اﻷﺑﻨﺎء وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﻬﺎت ،آﻤ ﺎ
ارﺗﺒﻄﺖ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻤﺎ ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻷم واﻻﺑ ﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأﻣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ درﻳﻜﻤﺎن وإﻧﺠﻠﺰ وآﻴﻨﺘﺶ وﻓﺎﻧﺪﻳﺮ ﻓﻮرﺳﺖ وﺷﻮﻟﺖ (Dekman., Engels.,
) Kuntsche., Vander vorst & Scholte, 2011اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺜﻨ ﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻮاﻟ ﺪي ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﺮاهﻘ ﺔ ،وﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ) (٤٢٨أﺳ ﺮة .أﻇﻬ ﺮت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ أﺛ ﺮًا ﻟﻠﻤﻮﻟ ﻮد اﻷول أو اﻟ ﺪﻋﻢ
اﻟﻮاﻟﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ.
وهﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻏﺎﻣﺒﻞ وﻳﻮ وآﻮﻳﻦ ) (Gamble, Yu & Kuehn, 2011إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻻﻋﺘ ﺪال ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ واﻟﻨﻤﺬﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﻴ ﻒ اﻷﺧ ﻮة اﻟﻤ ﺮاهﻘﻴﻦ ،وﺗﻜﻮﻧ ﺖ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ )(٤٣٨
أﺳ ﺮة .أﻇﻬ ﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ أن اﻟﻨﻤﺬﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﺧ ﻮة أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﻬ ﺪدة ﺑﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﻓ ﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﺎﻟﺼ ﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ،وأن ﺗ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﺜﻘ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺑﻌ ﺪًا أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأﺧﻴﺮًا دراﺳ ﺔ ﺟﻨﻜﻴﻨ ﺰ وراﺳ ﺒﺎش وﻟﻴﻜ ﻲ وﻏ ﺎس ودان ) Jenkins, Rasbash, Leckie,
 (Gass, & Dunn, 2012اﻟﺘ ﻲ ه ﺪﻓﺖ ﻟﻠﻜﺸ ﻒ ﻋ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻷﻣﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﻮدة اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ
اﻷﺧﻮة .وﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ) (٢٥٣أﺳﺮة .أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ أن  %٣٧ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻮدة
ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة ،و %٣٢ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺪاء ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة .وآ ﺎن اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﻀ ﻴﻖ وﻋ ﺪاء
اﻷﻣﻬﺎت واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮدة وﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
إن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺮاهﻖ ،وﻟﻜﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺴﻼم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﺮ ﻧﺴﻖ أﺳﺮي ﺳﻠﻴﻢ ،ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻮة ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮّﻧﻮا ﺷﺨﺼﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاهﻖ ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاهﺎ .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ
اﻷﺳﺮة ،وﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي أﻧﻔﺮد ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎول اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل
واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷردن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٦٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺣﺎوﻟ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ "ﻣ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌ ﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷردن؟".
وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 .١هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ؟
 .٢هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ إدراك اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم؟

 .٣ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؟
هﺪف اﻟﺪراﺳﺔ
ﻞ رﺋﻴﺴ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ درﺟ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌ ﺎت ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ
هﺪﻓﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺑﺸ ﻜ ٍ
اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷردن .واﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺮي ﻋﻨ ﺪ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ .آﻤ ﺎ ﺗﻬ ﺪف ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ
ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻦ واﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﻌﻼج اﻷﺳ ﺮي ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل
أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاهﻖ.
 .٢رآﺰت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة.
 .٣إن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺑﺤﻮث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻨﺎء وﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ،إذ إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺎهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص.
 .٤ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻷﺳﺮي
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٧

 .٥ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ،
وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻇﻬﻮرهﻤﺎ.
 .٦إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ دور اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺸﺌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﻨﺒﻬﻢ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ،
 .٧ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻷﺳﺮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
 .١اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ أخ أو أآﺜﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ...اﻟﺦ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﻟﻬﺪف .وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻤُﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ.
 .٢اﻟﺘﻔ ﺎؤل :اﻟﻨﻈ ﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ و اﻹﻗﺒ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ،واﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺮﻏﺒ ﺎت ﻓ ﻲ
ﻻ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻟﺨﻴﺮ أو اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺪ ً
ﺣﺪوث اﻟﺸﺮ أو اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺊ ) .(Scheier & Carver, 1985وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ درﺟ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺎؤل
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل.
 .٣اﻟﺘﺸﺎؤم :اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺨﺼﻲ أو ﺳﻤﺔ آﺎﻣﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺮد ،ﺗ ﺆدي ﺑ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ ﻟﻸﺣ ﺪاث
واﻟﻔﺸﻞ وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ هﺬا ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺴ ﻮﻳﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓﻴﻬ ﺎ
) .(Marshall, Wortman, Kusulas, Herving &Vichers, 1992وﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ
درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺸﺎؤم.
ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
 .١اﺧﺘﻴﺮت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻳﺠ ﺐ
أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 .٢اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ آ ﺎن ﻣﺼ ﺪرهﺎ اﻷﺑﻨ ﺎء ،ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ أن
هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻮ آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
 .٣اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )اﻷول ﺛﺎﻧﻮي ،اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮي( ﻓ ﻲ إرﺑ ﺪ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺄن
ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 .٤اﻗﺘﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠ ﻮاء ﻗﺼ ﺒﺔ
إرﺑﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻷﺧﺮى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٦٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻹﺟﺮاءات
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﺻﻮرة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺑﺤﺜﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﺧﺘﺒﺮت ﻗﺪرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻃ ﻼب اﻟﻤ ﺪارس ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻠ ﻮاء
ﻗﺼ ﺒﺔ إرﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ٢٠١٣/٢٠١٢م ،واﻟ ﺬﻳﻦ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﻢ  ٢٥٤٣٢ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ وﻃﺎﻟﺒ ﺔ،
ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ  ٧٨٨ﺷﻌﺒﺔ ﺻﻔﻴﺔ.
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (٤٥٧ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ) ٢٢٦ﻃﺎﻟﺒًﺎ و ٢٣١ﻃﺎﻟﺒﺔ( ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻮاء ﻗﺼﺒﺔ إرﺑﺪ اﺧﺘﻴﺮوا ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﺪارس اﻟﺬآﻮر وﻋﺪد ﻣﺪارس اﻹﻧﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻴﻦ
ﺲ
ﺲ ﻣﺪارس ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس اﻟﺬآﻮر وﺧﻤ ُ
اﻷول وﺛﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮي ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺮت ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎ ﺧﻤ ُ
ﻣﺪارس ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس اﻹﻧﺎث .وﺑﻌﺪهﺎ اﺧﺘﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻳﻦ اﻟﺼﻔﻴﻦ ﻣﻦ آﻞ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺸﺮة.
أدوات اﻟﻘﻴﺎس
أو ًﻻ :ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
ﺗﻘﻴﺲ ﻓﻘﺮات هﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات أﻧﻔﺴ ﻬﻢ داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة اﻟﻮاﺣ ﺪة ،أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات هﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس) :أﺳ ﺎﻋﺪ أﺧ ﻲ أو أﺧﺘ ﻲ
اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻼﺑﺴﻪ؛ أﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ إذا ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ؛ أﺣﺐ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﺧ ﻲ أو
أﺧﺘﻲ؛ ﻳﻌﺮف أﺧﻲ أو أﺧﺘ ﻲ ﻣ ﺎ أﻗ ﻮم ﺑ ﻪ .(...ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﻘﻴ ﺎس ﻣ ﻦ ) (٣٠ﻓﻘ ﺮة ﻣﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻷﺑﻌ ﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ :ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل )ُ ،(٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ﺑﻌ ﺪ اﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧
 ،(١٢ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات ) ،(١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ﺑُﻌ ﺪ اﻟﺸ ﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ) ،(٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ﺑُﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي )،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥
) (٣٠أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ أ(.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٩

ﺻﺪق اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﺻﺪق اﻟﻤﺤﺘﻮى
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘﻴﺎس .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋُﺮض اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ) (١٢ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ،واﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹرﺷﺎدي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻴﺮﻣﻮك .ﺣﻴﺚ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ووﺿﻮح اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة وﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وأراﺋﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﻢ .وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات وﺣﺬف ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮات واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ
ﺑﺄﺧﺮى ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺻﺪق اﻟﺒﻨﺎء
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ  ٦٨ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﺣﺴﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻟﻔﻘﺮات آﻞ ُﺑﻌﺪ ،وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول ) (١ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ
ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ.
ﺟﺪول ) :(١ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ.
رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة

ﺑُﻌﺪ
اﻟﻘﺒﻮل

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة

ﺑُﻌﺪ
اﻟﻬﻤﻮم
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة

ﺑُﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
واﻷﺧﻮات

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة

ﺑُﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة

ﺑُﻌﺪ
اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﻮاﻟﺪي

١
٢
٣
٤
٥
٦

٠٫٨٢
٠٫٥٩
٠٫٦٢
٠٫٦٩
٠٫٧٤
٠٫٧٩

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

٠٫٥١
٠٫٦١
٠٫٧٥
٠٫٨٥
٠٫٨٩
٠٫٨٦

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

٠٫٧٣
٠٫٥٥
٠٫٧٨
٠٫٩٢
٠٫٨٣
٠٫٧٣

١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

٠٫٨٠
٠٫٦٧
٠٫٧٥
٠٫٨٧
٠٫٦١
٠٫٧٩

٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

٠٫٥٩
٠٫٨٨
٠٫٧٤
٠٫٦٢
٠٫٦٦
٠٫٨٠

ﻳﻼﺣ ﻆ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول ) (١أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺤﺤﺔ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﺑ ﻴﻦ ٠٫٨٢ – ٠٫٥٩
ﻟ ُﺒﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل ،و  ٠٫٨٩ – ٠٫٥١ﻟ ُﺒﻌ ﺪ اﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،و  ٠٫٩٢ - ٠٫٥٥ﻟ ُﺒﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ
اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات ،و  ٠٫٨٧ – ٠٫٦١ﻟ ُﺒﻌ ﺪ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ،و  ٠٫٨٨ – ٠٫٥٩ﻟﺒُﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ
اﻟﻮاﻟﺪي ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷداة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺪق ﺗﻘﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٧٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﺛﺒ ﺎت اﻻﺗﺴ ﺎق اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ )آﺮوﻧﺒ ﺎخ أﻟﻔ ﺎ( ﻷﺑﻌ ﺎد ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ
ﺑﺤﺴ ﺎب ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺎت أﻓ ﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ  ٦٨ﻃﺎﻟﺒ َﺎ
وﻃﺎﻟﺒ ﺔ .وﻳُﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (٢ﻗ ﻴﻢ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت آﺮوﻧﺒ ﺎخ أﻟﻔ ﺎ ،ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﺑ ﻴﻦ ٠٫٩٢ – ٠٫٨٥
ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮًا ﻣﻤﺘﺎزًا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس.
ﺟﺪول ) :(٢ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ.
اﻟﻘﺒﻮل
٠٫٨٥

اﻟﻬﻤﻮم
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
٠٫٨٨

اﻷﺑـــﻌــــــــﺎد
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
واﻷﺧﻮات
٠٫٩١

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
٠٫٨٩

اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﻮاﻟﺪي
٠٫٩٢

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ٣٠ﻓﻘﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ اﺷﺘﻤﻞ آﻞ ُﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ٦
ﺞ ﺛﻼﺛﻲ ) =٣داﺋﻤﺎً =٢ ،أﺣﻴﺎﻧﺎً=١ ،
ﻓﻘﺮات .وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺪرﻳ ٍ
ﻧﺎدرًا( ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻘﺮات ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﻲ اﻟﻤﻘﻴﺎس وهﻲ )،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٤ ،٣
 (٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،١٨ ،١٥ ،١٤وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ) =٣ﻧﺎدراً =٢ ،أﺣﻴﺎﻧﺎً=١ ،
داﺋﻤًﺎ(.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم
ﻗ ﺎم ﻋﺒ ﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) (١٩٩٦ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺸ ﺘﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ ﻓ ﺮﻋﻴﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔ ﺎؤل واﻵﺧ ﺮ اﻟﺘﺸ ﺎؤم .ﺣﻴ ﺚ
ﻳﺘﺄﻟﻒ آﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ) (١٥ﻓﻘﺮة.
ﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻗﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) (١٩٩٦ﺑﺤﺴﺎب ﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﻄ ﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻻرﺗﺒ ﺎط ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ
واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺤﻴ ﺎة )ر = ،(٠٫٧٨وارﺗﺒ ﺎط ﺳ ﻠﺒﻲ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﺸ ﺎؤم واﻻﺧﺘﺒ ﺎر اﻷﺧﻴ ﺮ
)ر=  ،(٠٫٦٩ -ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺻﺪق ﺗﻼزﻣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺳﻴﻦ .واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
ﺣﺴ ﺎب ﻳﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺻ ﺪق ﺗﻼزﻣ ﻲ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳ ﻴﻴﻦ .واﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻤ ﺖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺣﺴ ﺎب
اﻻرﺗﺒﺎﻃ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ وﺑﻌ ﺾ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻻآﺘﺌ ﺎب واﻟﻘﻠ ﻖ
وآﺎﻧ ﺖ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ ﺎط ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻻآﺘﺌ ﺎب )ر=  (٠٫٥٤ -ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن اﻻرﺗﺒ ﺎط ﻳ ﻦ
اﻟﺘﺸ ﺎؤم واﻻآﺘﺌ ﺎب )ر=  ،(٠٫٧٣وﻧﻔ ﺲ اﻟ ﻨﻤﻂ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ وﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﻘﻠ ﻖ ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن
ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻻرﺗﺒ ﺎط ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﻘﻠ ﻖ )ر=  ،(٠٫٦٨-وﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺸ ﺎؤم واﻟﻘﻠ ﻖ )ر=  (٠٫٧٣وأﺳ ﻔﺮ
اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﻼص ﻋﺎﻣ ﻞ أﺣ ﺎدي واﺣ ﺪ .وﺗﺸ ﺒﻌﺖ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧١

اﻟﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ،وﺗﺮاوﺣ ﺖ اﻟﺘﺸ ﺒﻌﺎت ﺑ ﻴﻦ ) (٠٫٨١ - ٠٫٦٢ﻓ ﻲ ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺎؤل ،وﻓ ﻲ ﻣﻘﻴ ﺎس
اﻟﺘﺸﺎؤم ﺗﺸﺒﻌﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮهﺮﻳًﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ،وﺗﺮاوﺣ ﺖ اﻟﺘﺸ ﺒﻌﺎت ﺑ ﻴﻦ )- ٠٫٦٧
 (٠٫٨٣وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒ ﺎت واﻟﺼ ﺪق اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ ،اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺟﻌﻠﻬ ﺎ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم آﻤﺎ هﻲ ،وﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ  ٦٨ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ .وﺣﺴ ﺒﺖ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻟﻔﻘﺮات آﻞ ﺑﻌﺪ ،وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول ) (٣ﻗ ﻴﻢ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ ﺎط ﻟﻤﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺎؤل
واﻟﺘﺸﺎؤم.
ﺟﺪول ) :(٣ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم.
رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة
١
٢
٣
٤
٥

)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺼﺤﺢ(
اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺘﺸﺎؤم
٠٫٥٧
٠٫٥٩
٠٫٧٧
٠٫٨١
٠٫٧٨
٠٫٧٢
٠٫٦٧
٠٫٥٥
٠٫٨١
٠٫٥٦

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة
٦
٧
٨
٩
١٠

)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺼﺤﺢ(
اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺘﺸﺎؤم
٠٫٥٣
٠٫٥٦
٠٫٨٥
٠٫٧١
٠٫٥١
٠٫٨٠
٠٫٦٧
٠٫٧٠
٠٫٨٧
٠٫٧٣

رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﺮة
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺼﺤﺢ(
اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺘﺸﺎؤم
٠٫٥٩
٠٫٧٠
٠٫٦٠
٠٫٨٠
٠٫٨٠
٠٫٧٩
٠٫٧٨
٠٫٦٤
٠٫٧٠
٠٫٨٥

ﻳﻼﺣ ﻆ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول ) (٣أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺤﺤﺔ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﺑ ﻴﻦ ٠٫٨٥ – ٠٫٥٥
ﻟﻔﻘ ﺮات ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺎؤل ،وﺑ ﻴﻦ  ٠٫٨٧ – ٠٫٥١ﻟﻔﻘ ﺮات ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﺸ ﺎؤم ،ﻣﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن اﻷداة
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺪق ﺗﻘﺎرﺑﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ.
ﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺛﺒﺎت اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ )آﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ( ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم )ﻋﺒ ﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ،
 (١٩٩٦ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ  ١٠٢٥ﻃﺎﻟﺒ َﺎ
وﻃﺎﻟﺒﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ ﺑﻴﻦ  ٠٫٩٤ - ٠٫٩٣ﻟﻤﻘﻴﺎﺳ ﻲ اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وهﻲ آﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
أﻣ ﺎ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺛﺒ ﺎت اﻻﺗﺴ ﺎق اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ )آﺮوﻧﺒ ﺎخ أﻟﻔ ﺎ( ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺤﺴ ﺎب
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣ ﻦ  ٦٨ﻃﺎﻟﺒ َﺎ وﻃﺎﻟﺒ ﺔ .وآﻤ ﺎ
ﻳُﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (٤ﻓﻘ ﻂ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻗ ﻴﻢ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت آﺮوﻧﺒ ﺎخ أﻟﻔ ﺎ ﺑ ﻴﻦ  ٠٫٩٣ - ٠٫٩٠ﻟﻤﻘﻴﺎﺳ ﻲ اﻟﺘﻔ ﺎؤل
واﻟﺘﺸﺎؤم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮًا ﻣﻤﺘﺎزًا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸداة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٧٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

ﺟﺪول ) :(٤ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم.
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل
٠٫٩٠

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺸﺎؤم
٠٫٩٣

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ  ٣٠ﻓﻘﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺳﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﻴﻦ آﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﺞ ﺧﻤﺎﺳﻲ ) =٥آﺜﻴﺮا ﺟﺪاً =٤ ،آﺜﻴﺮاً،
ﻋﻠﻰ ) (١٥ﻓﻘﺮة .وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺪرﻳ ٍ
 =٣ﻣﺘﻮﺳﻂ =٢ ،ﻗﻠﻴﻼ =١ ،ﻻ( ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮاوح اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ  ،٧٥ – ١٥وﻗﺪ
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  ٤٥درﺟﺔ ﻗﻄﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻗﻞ ﻣﻦ  ٤٥ﻟﻠﺘﻔﺎؤل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﺞ ﺧﻤﺎﺳﻲ ) =٥ﻻ=٤ ،
واآﺒﺮ ﻣﻦ  ٤٥ﻟﻠﺘﻔﺎؤل اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ .أﻣﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺸﺎؤم ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺪرﻳ ٍ
ﻗﻠﻴﻼ =٣ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ =٢ ،آﺜﻴﺮاً =١ ،آﺜﻴﺮا ﺟﺪًا( ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮاوح اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ
 ،٧٥ – ١٥وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪرﺟﺔ  ٤٥ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٤٥ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ وأآﺒﺮ
ﻣﻦ  ٤٥ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
-

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :اﻟﺠﻨﺲ.

-

اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ :اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ )اﻟﻘﺒ ﻮل ،اﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة
واﻷﺧﻮات ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي(؛ اﻟﺘﻔﺎؤل؛ اﻟﺘﺸﺎؤم.

إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣ ﻦ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻤﺎل اﻷردن داﺧ ﻞ اﻟﺼ ﻔﻮف
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٢٠١٣/٢٠١٢م ،وﻗُﺪﻣﺖ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻜ ﺮة ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ أه ﺪاف
اﻟﺪراﺳ ﺔ وأهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ،ووﺿ ﺤﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ .وأُآ ﺪ ﻟﻬ ﻢ أن ﻣﺸ ﺎرآﺘﻬﻢ
ﻃﻮﻋﻴﺔ ،وأن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺪﻟﻮن ﺑﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴ ﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣ ﺔ .وﻗ ﺪ اﺣﺘ ﺎج اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻟﻤ ﻞء اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ
ﺣﻮاﻟﻲ  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ واﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﺗ ﻢ
اﺳ ﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒ ﺎر -ت ) .(T–testﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﺣُﺴ ﺒﺖ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒ ﺎط ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ واﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم .آﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪرة آﻞ ﻣ ﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣

اﻟﻨـﺘـﺎﺋـﺞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﺆال ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ" :ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻟ ﺪى ﻋﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷردن؟".
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳ ﺔ ﻟﻤﺴ ﺘﻮى
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣ ﻦ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻤﺎل اﻷردن ،واﻟﺠ ﺪول ) (٥ﻳﻮﺿ ﺢ
ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) :(٥اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑُﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻷداة وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات آﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ
ﺗﻨﺎزﻟﻴًﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ.
رﻗﻢ
اﻟﺒُﻌﺪ
٣
١
٤
٢
٥

اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻷﺑﻌﺎد

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات
١
اﻟﻘﺒﻮل
٢
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
٣
اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
٤
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي
٥
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻜﻞ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ*
٤٫٢٤
٤٫١٩
٤٫١٨
٤٫٠٢
٤٫٠١
٤٫١٣

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
٠٫٤٥
٠٫٥٣
٠٫٤٦
٠٫٤١
٠٫٣٩
٠٫٤٥

درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
آﺒﻴﺮة ﺟﺪًا
آﺒﻴﺮة
آﺒﻴﺮة
آﺒﻴﺮة
آﺒﻴﺮة
آﺒﻴﺮة

* اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ).(٥
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (٥أن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﺪرآﻮن ﻗﻴﻢ أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﺑﺪرﺟ ﺔ
آﺒﻴﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) (٤٫١٣وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) .(٠٫٤٥آﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (١أن اﻟﺒُﻌ ﺪ
اﻟﺜﺎﻟ ﺚ )اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات( ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺣﺴ ﺎﺑﻲ )(٤٫٢٤
ﺑ ﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ﺎري ) (٠٫٤٥وﺑﺪرﺟ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﺟ ﺪًا .وﺗ ﻼﻩ اﻟﺒُﻌ ﺪ اﻷول )اﻟﻘﺒ ﻮل( ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) (٤٫١٩ﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (٠٫٥٣وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﺒﻴﺮة ،ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺟ ﺎء
اﻟﺒُﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴ ﺎﺑﻲ ) (٤٫١٨ﺑ ﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ﺎري
) (٠٫٤٦وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﺒﻴﺮة ،أﻣﺎ اﻟﺒُﻌﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )اﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ
وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) (٤٫٠٢ﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (٠٫٤١وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﺒﻴﺮة ،وأﺧﻴ ﺮًا
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﺒُﻌﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ )اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي( ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺣﺴ ﺎﺑﻲ ) (٤٫٠١ﺑ ﺎﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎري ) (٠٫٣٩وﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﺒﻴﺮة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٧٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

اﻟﺴﺆال اﻷول :هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ؟
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺑﻌ ﺎد ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ،اﺳ ﺘُﺨﺪم
اﺧﺘﺒﺎر -ت .وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول ) (٦اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر )ت(.
ﺟﺪول ) :(٦ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر)ت( ﻟﻠﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ.
اﻟ ُﺒﻌﺪ
اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
واﻷﺧﻮات
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي

اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
١٫٩١
٢٫٠٥
١٫٦٨
١٫٦٦
١٫٥٩
١٫٦٩
١٫٨٥
١٫٩٤
١٫٧٢
١٫٧٩

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
٠٫٤٤
٠٫٤٧
٠٫٣٤
٠٫٣٦
٠٫٣٦
٠٫٣٧
٠٫٤٠
٠٫٣٨
٠٫٣٥
٠٫٣٧

ت

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

-٣٫٣٩

*٠٫٠٠١

٠٫٨١

٠٫٤٢٠

-٣٫٠٦

* ٠٫٠٠٢

-٢٫٤٦

* ٠٫٠١٤

-٢٫٦٦

*٠٫٠٠٨

*0.01>P
ُﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول ) (٦أن هﻨﺎك ﻓﺮوﻗًﺎ داﻟّﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑُﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل )ت = -٣٫٣٩؛
 ،(٠٫٠١>Pوﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت اﻹﻧ ﺎث )س=  (٢٫٠٥أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ
درﺟ ﺎت اﻟ ﺬآﻮر )س=  .(١٫٩١آﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻴﺮ اﻟﺠ ﺪول إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﺮوق داّﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ ﺑ ﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ت=  ،(٠٫٨١أﻣ ﺎ ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات ،ﻓﻘ ﺪ
آﺎﻧ ﺖ )ت( داّﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ )ت= -٣٫٠٦؛  ،(٠٫٠١>Pوﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت
اﻹﻧﺎث )س=  (١٫٦٩أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟ ﺎت اﻟ ﺬآﻮر )س=  .(١٫٥٩أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺒُﻌ ﺪ اﻟﺸ ﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ )ت( داّﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ )ت = -٢٫٦٦؛  ،(٠٫٠١>Pوﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول
أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت اﻹﻧ ﺎث )س=  (١٫٩٤أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت اﻟ ﺬآﻮر )س= .(١٫٨٥
وأﺧﻴﺮًا ﻳﻮﺟﺪ أن هﻨﺎك ﻓﺮوﻗًﺎ داﻟّﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑُﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي )ت = -٢٫٦٦؛
 ،(٠٫٠١>Pوﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت اﻹﻧ ﺎث )س=  (١٫٧٩أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ
درﺟﺎت اﻟﺬآﻮر )س= .(١٫٧٢

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٥

اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم؟
ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻓ ﺮوق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺎؤل واﻟﺘﺸ ﺎؤم ،ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام
اﺧﺘﺒﺎر )ت( .وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺪول ) (٧اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳ ﺔ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒ ﺎر)ت( ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ
اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
ﺟﺪول ) :(٧ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر)ت( ﻟﻠﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻔﺎؤل
واﻟﺘﺸﺎؤم.
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﺘﻔﺎؤل

اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث
اﻟﺬآﻮر
اﻹﻧﺎث

اﻟﺘﺸﺎؤم

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
٢٫٩٨
٣٫١٢
٣٫٢٨
٣٫٢٣

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
٠٫٤١
٠٫٣٩
٠٫٣٢
٠٫٤٩

ﻗﻴﻤﺔ ت

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

-٣٫٥٢

*٠٫٠٠٠

١٫٢٧

٠٫٢٠٦

*0.0001>P
ﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (٧أن هﻨ ﺎك ﻓﺮوﻗ ًﺎ داّﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻴ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺎؤل
)ت = -٣٫٥٢؛  .(٠٫٠٠٠١>Pوﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ درﺟ ﺎت اﻹﻧ ﺎث )س= (٣٫١٢
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﺬآﻮر )س=  .(٢٫٩٨آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ هﻨ ﺎك ﻓﺮوﻗ ًﺎ داّﻟ ﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺸﺎؤم )ت = .(١٫٢٧
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال ،أُﺟﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻜﺸ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ
أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ .وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺪول ) (٨ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬا
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر.
ﺟﺪول ) :(٨ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻤﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺘﻔﺎؤل

اﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺎت
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
واﻷﺧﻮات
اﻟﻘﺒﻮل

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
B
-٠٫٣٤
٠٫٣٠

اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺘﻌﺪد R
٠٫٣٧
٠٫٤٤

اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
R2
٠٫١٤
٠٫١٩

٣٥٫٢٤٤
٢٦٫٠٢٨

٠٫٢٠

٠٫٤٦

٠٫٢١

١٩٫٨٥٠

F

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
*٠٫٠٠٠
*٠٫٠٠٠
*٠٫٠٠٠

*0.0001 > P
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٧٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

ﻳُﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (٨أن أﺑﻌ ﺎد اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات واﻟﻘﺒ ﻮل ،ﻗ ﺪ
وﺿ ﺤﺎ ﻣﻌ ًﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ  %٢١ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى اﻟ ﺬآﻮر .ﻓﻘ ﺪ وﺿ ﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي
 %١٤ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ،ووﺿ ﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات  %٥وأﺿ ﺎف ُﺑﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل %٢
ل ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى اﻟ ﺬآﻮر
ﻞ دا ٍ
وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺑﻌ ﺎد اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﺑﺸ ﻜ ٍ
ل
ﻞ دا ٍ
) .(0.0001>Pوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻷﺧﺮى ،ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻧﻬﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﻬﻢ ﺑﺸ ﻜ ٍ
إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر.
آﻤﺎ أﺟﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻹﻧﺎث ،وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول ) (٩ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﺟﺪول ) :(٩ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻤﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻹﻧﺎث.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺘﻔﺎؤل

اﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺎت

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺘﻌﺪد R
B
٠٫١٨
٠٫٢٠
٠٫٢١
٠٫٢٢

اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
R2
٠٫٠٣
٠٫٠٨

F

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

٧٫٩٢٧
١٢٫٠٨١

*٠٫٠٠٠
*٠٫٠٠٠

اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة
واﻷﺧﻮات
*0.0001 > P
ﺿ ﺤﺎ ﻣﻌ ًﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ
ﻳُﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (٩أن ُﺑﻌ ﺪي اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات و ّ
 %٨ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل .ﻓﻘ ﺪ وﺿ ﺢ ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل  %٣ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ،وأﺿ ﺎف ﺑُﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ
ل ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى
ﻞ دا ٍ
اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات  %٥وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬﻳﻦ اﻟ ُﺒﻌ ﺪﻳﻦ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺎ ﺑﺸ ﻜ ٍ
اﻹﻧﺎث ) .(0.0001>Pوﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺑﻌ ﺎد اﻟﻤﻘﻴ ﺎس اﻷﺧ ﺮى ،ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﻬﻢ
ل إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻹﻧﺎث.
ﻞ دا ٍ
ﺑﺸﻜ ٍ
آﻤﺎ أﺟﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر ،وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول ) (١٠ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﺟﺪول ) :(١٠ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻤﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
F
اﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺎت
R2
اﻟﻤﺘﻌﺪد R
B
اﻟﺘﺎﺑﻊ
*٠٫٠٠٠ ٢٣٫٩٣١ ٠٫١٠
٠٫٣١
-٠٫٢٩
اﻟﻘﺒﻮل
*٠٫٠٠٠ ١٦٫١٠٨ ٠٫١٣
٠٫٣٦
٠٫١٧
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي
اﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
*٠٫٠٠٠ ١٨٫٥٢٢ ٠٫٢٠
٠٫٤٥
-٠٫٤٠
اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات
*٠٫٠٠٠ ١٨٫٥١٢ ٠٫٢٥
٠٫٥٠
٠٫٢٢
اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
*0.0001 > P
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺣـﻤﺪ اﻟﺠﻮارﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٧

ﻳُﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول ) (١٠أن أﺑﻌ ﺎد اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات
واﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺿّﺤﺎ ﻣﻌًﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  %٢٥ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم .ﻓﻘﺪ وﺿﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﻘﺒ ﻮل %١٠
ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻦ ،ووﺿ ﺢ أﻳﻀ ًﺎ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي  ،%٣آﻤ ﺎ وﺿ ﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة
واﻷﺧﻮات  %٧وأﺿﺎف ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  %٥وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن هﺬﻩ اﻷﺑﻌ ﺎد اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ
ﻞ دا ٍ
ل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻟ ﺬآﻮر ) .(0.0001>Pوﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺑﻌ ﺎد اﻟﻤﻘﻴ ﺎس اﻷﺧ ﺮى،
ﺑﺸﻜ ٍ
ل إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻟﺬآﻮر.
ﻞ دا ٍ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜ ٍ
آﻤﺎ أﺟﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻹﻧﺎث ،وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول ) (١١ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﺟﺪول ) :(١١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻤﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻹﻧﺎث.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺸﺎؤم

اﻟﻤﺘﻨﺒﺌﺎت
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪي
اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺘﻌﺪد R
B
٠٫٢٧
٠٫٣٣
٠٫٣٢
٠٫٢٤
٠٫٣٩
٠٫٣٠

اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
R2
٠٫٠٧
٠٫١٠
٠٫١٢

F

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

*٠٫٠٠٠ ١٧٫٦٤٥
*٠٫٠٠٠ ١٢٫٨٠٤
*٠٫٠٠٠ ١٣٫١٢٩

*0.0001 > P
ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول ) (١١أن أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي واﻟﻬﻤ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ،ﻗ ﺪ
وﺿﺤﺎ ﻣﻌًﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  %١٢ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻹﻧﺎث .ﻓﻘﺪ وﺿﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي %٧
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ،وأﺿﺎف ﺑُﻌﺪ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  %٣آﻤ ﺎ وﺿ ﺢ ُﺑﻌ ﺪ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ  %٢وﺑ ﺬﻟﻚ
ل ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺎؤم ﻟ ﺪى اﻹﻧ ﺎث ) .(0.0001>Pوﻓﻴﻤ ﺎ
ﻞ دا ٍ
ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺑﻌ ﺎد ﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﺑﺸ ﻜ ٍ
ل إﺣﺼ ﺎﺋﻴًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ
ﻞ دا ٍ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﻘﻴ ﺎس اﻷﺧ ﺮى ،ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﻬﻢ ﺑﺸ ﻜ ٍ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻹﻧﺎث.
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻘﺒﻮل اﻷﺧﻮي ﻟﻺﻧﺎث أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ رﻗﱠﺔ ودفء ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻦ ﻣﻊ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة وﻣﻴﻠﻬﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺬآﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺨﺸﻮﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻟﻬﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﺧﻮاﻧﻬﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﻦ .وﻳﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاهﻖ واﻟﻤﺮاهﻘﺔ أﻓﺮاد
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻃﺮق اﺗﺼﺎل آﻞ ﻣﻦ
اﻟﻮاﻟﺪان ﺑﻬﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺁﺛﺎر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻇﺮوف ﺿﺎﻏﻈﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ .وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٧٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ آﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ "......

اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺳﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎﺗﻬﺎ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ وإﺣﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ.
آﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ إن اﻹﻧﺎث ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ وأآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات أآﺜﺮ
ﻣﻦ أﺧﻮاﻧﻬﻦ اﻟﺬآﻮر وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ أﺧﻮاﻧﻬﻦ اﻷﺻﻐﺮ
ﺳﻨﺎً ،واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ،وﻗﻴﺎﻣﻬﻦ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺪور اﻷم اﻟﺤﻨﻮﻧﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
دورهﻦ اﻟﻮاﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻷﺧﻮة .وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻧﺎث اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ دور اﻟﻮاﻟﺪان وﺧﺎﺻﺔ اﻷم ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻸﺧﻮات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺎت ﻣﻨﻬﻦ،
وذﻟﻚ ﻻﻣﺘﻼآﻬﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﺳﺮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺠﺴﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻪ اﻹﻧﺎث اﻟﺬآﻮر ،آﻤﺎ أﻧﻬﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي ﻟﻸﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،آﻤﺎ أن اﻹﻧﺎث ﻳﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ
آﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﺮوق أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺎث أآﺜﺮ ﻃﺎﻋﺔ واﻧﻀﺒﺎﻃًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻳﺘﺴﺒﺒﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮآﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ أﺧﻮاﺗﻬﻢ .آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن
اﻹﻧﺎث ﻳﻨﻀﺠﻦ ﺟﺴﻤﻴًﺎ )ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ( أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻦ
ﺑﺄﺳﻠﻮب أآﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ﺑﻬﺪف إﻋﺪادهﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ .وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀًﺎ أن اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
اﻷردﻧﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻌﻄﻒ واﻻهﺘﻤﺎم واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺬآﺮ
ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻪ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﺷﺨﺼﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻔﺎﻋﻞ أﺳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن
اﻷﻧﺜﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺑﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰز ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﺤﻴﺎة وﺣﺪهﺎ ،وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﺗﻤﻴﺰ وﺗﺤﻴﺰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻧﺎث .واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ درﻳﻜﻤﺎن وإﻧﺠﻠﺰ وآﻴﻨﺘﺶ
وﻓﺎﻧﺪﻳﺮ ﻓﻮرﺳﺖ وﺷﻮﻟﺖ & (Dekman., Engels., Kuntsche., Vander vorst
) Scholte, 2011اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى اﻹﻧ ﺎث ،ﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻃ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻷﺳ ﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ أﺗ ﺎح ﻓﺮﺻ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻺﻧ ﺎث ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺁراﺋﻬ ﻦ واﺗﺠﺎه ﺎﺗﻬﻦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺑﻪ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ )اﻟﻤﻬﻨﺔ( ﻓﻀﻼ
ﻋ ﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟ ﺰوج ﺑﻤﺤ ﺾ أرادﺗﻬ ﻦ ،وﺗﻤﻴ ﺰ اﻹﻧ ﺎث ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﻤﺎر اآﺘﺴ ﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ّﻜ ﻨﻬﻦ ﻣ ﻦ
اﻟﺘﻔﻮق رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وآﻤ ﺎ أن اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة زاد ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻞ
واﻟﺘﻔﺎؤل ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟ ﺪى اﻹﻧ ﺎث ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟ ﺬآﻮر اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈ ﺮون إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨ ﻮع ﻣ ﻦ
اﻟﺘﺸﺎؤم وﻋﺪم أﺧ ﺬ اﻟ ﺪور اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة .وﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﺗ ﺄﺗﻲ اﻹﻧ ﺎث ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﻴﻦ
اﻷوﻻد وﻣﻦ هﻨﺎ ﺳ ﻮف ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻻهﺘﻤ ﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ واﻟﺤ ﺐ ،وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻷﻧﺜ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻴﺶ
ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ وﻣﺮاهﻘﺘﻬﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن ﺳﻮف ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮ ّﻳﺔ وﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﺘﻔﺎؤل .واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) (١٩٩٦ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻤﺎدة
) (١٩٩٨اﻟﺘ ﻲ أﻇﻬ ﺮت أن اﻟ ﺬآﻮر أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺎؤﻻ ،ودراﺳ ﺔ ﺷ ﻨﺎﻳﺪر و ﻟﻴﺘﺒ ﺰغ ) & Schneider
 (Leitenberg, 1989اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وﻳﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸ ﺎؤم إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﺎوي اﻹﻧ ﺎث ﺑﺎﻟ ﺬآﻮر ﻣ ﻦ
ﺣﻴ ﺚ ﺗﺤﻤ ﻞ أﻋﺒ ﺎء آﺜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ،آ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﻋﺒ ﺎء ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴ ﺖ واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .آﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻀ ﻐﻮﻃﺎت اﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮاهﻘﻴﻦ .آﻤ ﺎ أن هﻨ ﺎك ﺗﺸ ﺎﺑﻪ ﻓ ﻲ
اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة وهﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﺳﻮأ .وﺗﺘﻔ ﻖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ
ﻣ ﻊ دراﺳ ﺔ ﻋﺒ ﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﺣﻤ ﺎدة ) (١٩٩٨ودراﺳ ﺔ ﺷ ﻨﺎﻳﺪر و ﻟﻴﺘﺒ ﺰغ ) & Schneider
 (Leitenberg, 1989اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺮان ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓ ﺮوق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸ ﺎؤم ،وأﺧﺘﻠ ﻒ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) (١٩٩٦اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت أن اﻟﺬآﻮر أآﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ.
وﻳ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن اﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻟ ﺪى اﻟ ﺬآﻮر ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﺧﺼﻮﺻ ﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻷردﻧ ﻲ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ
اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت وأﻧﻤ ﺎط اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ واﻷﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓﻴ ﻪ ،وأن ﻗﻠ ﺔ اﻟﺘﺤﻴ ﺰ واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﻮاﻟ ﺪي
ﻟﻺﻧﺎث وﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺨﻠﻖ ﺟ ﻮ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ واﻻرﺗﻴ ﺎح ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ،آﻤ ﺎ أن
ارﺗﻴﺎح اﻟﺬآﻮر واﻹﻧ ﺎث ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎﺗﻬﻢ ﻣ ﻊ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ وﺗﻔ ﺎﻋﻠﻬﻢ اﻹﻳﺠ ﺎﺑﻲ داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة ،وﻋ ﺪم ﺧﻠ ﻖ
ﻣﺸﺎﺣﻨﺎت وﺻﺮاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻳﺄﺗﻲ آﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ،آﻤ ﺎ
أن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ اﻟﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻘﺒ ﻮل
اﻷﺧ ﻮي واﻷﺳ ﺮي داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻷﻧﺜ ﻰ اﻟ ﺬآﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺬآﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻷﺧ ﻮة وﻗﺒ ﻮﻟﻬﻢ ،وأﻧﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮ
أهﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺴ ﻠﻮآﻴﺎت ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮﻏ ﻮب ﺑﻬ ﺎ أﺳ ﺮﻳًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎً ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤﻴ ﺰ
اﻟﻮاﻟ ﺪي ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟ ﺬآﻮر أو اﻹﻧ ﺎث ،وﻧﺒ ﺬ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻳﺨﻠ ﻖ ﺟ ﻮ ﻣﺸ ﺤﻮن ﺑﺎﻟﻌ ﺪاوة واﻟﺒﻐﻀ ﺎء
واﻟﻜﺮاهﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻟﺘﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ
وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأن أﺣﺪاث اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻀ ﺎﻏﻄﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺮي ﻣ ﻦ ﺣﻮﻟﻨ ﺎ أﺛ ﺮت
ﺑﺪورهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻬﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .وأن اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﻤﻨﺰﻟﻴ ﺔ
واﻷدوار واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ُﺗﻠﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻹﻧ ﺎث ،وﺿ ﻌﻒ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ
واﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺳ ﺮ وﻗﻠ ﺔ ﺗﻤﺎﺳ ﻜﻬﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺤﺮﻳﺔ ،واﺗﺠﺎﻩ اﻷﺳﺮة اﻷردﻧﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن أﺳ ﺮة ﻧﻮوﻳ ﺔ ،أدت
إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪى اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات .واﺗﻔﻘ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﻊ دراﺳ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ )(١٩٩٣
اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎرت إﻟ ﻰ أن هﻨ ﺎك ﻣﺸ ﻜﻼت أﺳ ﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ
أﻓﺮاده ﺎ ،ودراﺳ ﺔ أوﻟﻴﻔ ﺎ وﺁراﻧ ﺰ ) (Oliva & Arranz, 2005اﻟﺘ ﻲ أﻇﻬ ﺮت أن اﻹﻧ ﺎث ﻟ ﺪﻳﻬﻦ
ﻋﻼﻗ ﺔ ﺟﻴ ﺪة ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﻣ ﻦ أﺧ ﻮة وواﻟ ﺪﻳﻦ واﻟﺮﻓ ﺎق ،ودراﺳ ﺔ آ ﻴﻢ وﻣﻜﻬﻴ ﻞ وآﺮوﻳﺘ ﺮ
واوﺳ ﺠﻮود ) (Kim., McHale., Crouter, & Osgood, 2007اﻟﺘ ﻲ أﻇﻬ ﺮت أن زﻳ ﺎدة
اﻟﺼﺮاع اﻷﺧﻮي ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﺘﺸ ﺎؤم واﻻآﺘﺌ ﺎب ،آﻤ ﺎ ارﺗﺒﻄ ﺖ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤ ﺔ
ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮة إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻗﺮان.
وﻣ ﻦ اﻟﺘﻀ ﻤﻴﻨﺎت اﻹرﺷ ﺎدﻳﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ،أﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﺷ ﺪون ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒ ﺔ
اﻷﺧ ﻮة اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺋﻤﻴﻦ واﻟﻘﻠﻘ ﻴﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺒﺤﺜ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺧﻮﻳ ﺔ ﻟ ﺪى ه ﺆﻻء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻷن ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت .وﺑ ﺬﻟﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴّﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ .وﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻷﺧﻮة واﻷﺧ ﻮات وﻳﻮﺿ ﺢ ﻟﻬ ﻢ آﻴ ﻒ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮا
ﻞ ﺑﻨﺎ ٍء ﻣﻊ أﺧﻮﺗﻬﻢ .أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺷ ﺪ أن ﻳﻌّﻠ ﻢ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷ ﺪ
ﺑﺸﻜ ٍ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،آﻲ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻌ ﻪ .ﻣ ﺜﻼً،
إذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،ﻳﻤﻜﻦ إﺧﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗ ﻪ
ﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﻴ ﺎن اﻷﺧﻄ ﺎء
ﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ وﺑﻠﻄ ٍ
وأﺧﻮاﺗﻬﺎ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜ ٍ
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻇﻬﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ،ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻐﻴ ﺮ
ﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻨﻔ ﺮوا ﻣﻨ ﻪ ،وأﻧﻬ ﻢ
أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷخ اﻟﻤﻨﺒﻮذ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻳﺘﺸﺎورون ﻣﻊ أﺧﻴﻬﻢ ﺑﺪ ً
ﺳﻴﻼﺣﻈﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدى إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮار ﻣﻌﻪ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١إﻋﻄﺎء دورات وﻧ ﺪوات ﻟﻠﻮاﻟ ﺪﻳﻦ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ وﺗﻘﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﺧ ﻮة واﻷﺧ ﻮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ.
 .٢اﻻهﺘﻤﺎم وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬ ﺎرات واﻟﻘ ﺪرات ﻟﻜ ﻼ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻧﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻻﺗﺼ ﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وآﺴﺮ ﻃﻮق اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم.
 .٣ﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﺮاهﻘﻴﻦ ﻣ ﻦ آ ﻼ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻟ ﺘﻔﻬﻢ ﻣﺸ ﻜﻼﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ( وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
 .٤ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴ ﺔ وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺮﺣﻼت ﻟﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪﻳﻬﻢ.
 .٥ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
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ﻣﻠﺤﻖ )أ(
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
اﻟﻔﻘﺮة

اﻟﺮﻗﻢ
.١

أﻓﺮح إذا ﺣﻘﻖ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ

.٢

أﺣﺐ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ

.٣

أﻏﻀﺐ ﻣﻦ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ إذا ﻋﺒﺚ ﻓﻲ أﻏﺮاﺿﻲ

.٤

ﻳﻀﺎﻳﻘﻨﻲ ﺧﺮوج أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

.٥

أﺣﺘﻀﻦ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ اﻷﺻﻐﺮ وأﻗﺒﻠﻪ وأﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ

.٦

اﺣﺘﺮام أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ

.٧

أﻗﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

.٨

أﺧﺎف أن ﺗﺰداد ﻣﺸﻜﻼت أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

.٩

أﺗﻀﺎﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎع آﻼم ﺟﺎرح ﻋﻦ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ

.١٠

أﺣﺰن ﻟﺘﻌﺮض أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻟﻤﺮض أو ﻣﻜﺮوﻩ ﻣﺎ

.١١

أﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ إذا ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ

.١٢

أﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ إذا ﺑﻘﻲ وﺣﻴﺪًا دون أﺻﺪﻗﺎء

.١٣

أﺧﺘﻠﻒ أﻧﺎ وأﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ اﻟﻠﻌﺐ

.١٤

أﺗﺸﺎﺟﺮ أﻧﺎ وأﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب

.١٥

أﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲء ﻋﻦ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ

.١٦

ﻳﻌﺮف أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻣﺎ أﻗﻮم ﺑﻪ

.١٧

أﺗﺸﺎرك ﻣﻊ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ اﻷﺳﺮار واﻷﺣﺎدﻳﺚ

.١٨

أﻓﺸﻲ أﺳﺮار وﺗﺤﺮآﺎت أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻟﻮاﻟﺪي

.١٩

أﺻﻄﺤﺐ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻪ

.٢٠

أﺳﺎﻋﺪ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻼﺑﺴﻪ

.٢١

أﺳﺎﻋﺪ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎﻟﻪ

.٢٢

أﺗﺤﻤﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ

.٢٣

أدﻋﻢ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ ﻣﺎدﻳًﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ

ﻧﺎدرًا

أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ

داﺋﻤ ًﺎ
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.٢٤

أﺷﺎرك أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ هﺪﻳﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

.٢٥

ﻳﻼﻋﺐ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ أآﺜﺮ ﻣﻨﻲ

.٢٦

ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ وﻳﻬﻤﻼن ﻃﻠﺒﺎﺗﻲ

.٢٧

ﻳﻬﺘﻢ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ ﺑﺄﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ أآﺜﺮ ﻣﻨﻲ

.٢٨

ﻳﻠﻘﻲ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻠﻬﺎ إﻟﻲ

.٢٩

ﻳﺼﻄﺤﺐ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ أﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ وﻳﺒﻘﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ

.٣٠

ﻳﺒﺘﺴﻢ واﻟﺪي  /واﻟﺪﺗﻲ ﻷﺧﻲ أو أﺧﺘﻲ وﻳﺘﺠﺎهﻠﻨﻲ
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